



















The Buddhistic elements in “Kafka on the shore”
Ryuji KOBAYASHI,  Seigo MINAMI＊,  Miyuki IWATA,  Kazuki HIRAO,  Koichi HOZUMI＊＊
Abstract
　The purpose of this study was to clarify the structure of the Buddhistic elements in “Kafka 
on the shore”. Qualitative method was adopted in this study. 
　As the structure of this story, the chief characters were input into Shikoku as attracted 
place. Although they felt only a comfort occurred from the perception of the Shiki-soku-ze-
ku （all is vanity） at a beginning, they had the change of the viewpoint occurred from the 
perception of the Ku-soku-ze-shiki （Vanity make all） at the end.
　We suggest that the sense that all phenomena relate mutually is the one of the elements 
of healing.
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空即是色の知覚 すべてがあり，部分はない すべてがあり，部分はない １
いごこちのよさ いごこちのよさ いごこちのよさ １

















































































































































































































































５ ）“My father passed away last year at the age of ninety. He was a retired teacher and a part-time Buddhist 
priest.”（私の父は昨年90歳で亡くなりました．父は元教師で，時折，僧侶をしていました．）
６）平野純：ゼロの楽園　村上春樹と仏教．楽工社．東京．2008．
　 　平野はこの著書の中で，「仏教の諸経典をかじった者が村上春樹を読んだならば，そのほとんどの者が，印象的
に表現された中観派の核心的な緒観念を，いたるところに，発見するだろう．」と述べている．
７）ウーテ・グッツォーニ（米田美智子訳）：住まうこととさすらうこと．晃洋書房．京都市．2002．
８ ）松田勇，小林隆司，香田康年：本学科学生の自我構造と基本的構えの１・４年次の経時的変化について．吉備
国際大学研究紀要. 保健科学部20：51-56，2010.
９）村上保壽：大師信仰と遍路の歴史．加賀美智子編．遍路学．高野山大学．2004．
10）長田幸康：知識ゼロからの仏の教え．幻冬舎．東京．2008．
11）竹村牧男：インド仏教の歴史．講談社．東京．2004．
12）金岡秀友：般若心経．講談社．東京．2001．
13）立川武蔵：空の思想史．講談社．東京．2003．
14）梶山雄一：空入門．春秋社．東京．1992．
15）新宮一成：ラカンの精神分析．講談社．東京．1995．
